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　　　　In　spite　of　the　fact　that　Isabel　has　been　affronting　her
desしiny　bravely　a⊥1　しhrough　her　life，　she　has　been　destined　by
socio－econo凧ic　issues　in　EurQpe　and　her　moral　values　しhat　she
has　retained　fro1n　Albally．　　In　those　days　money　and　marriage　were
the　two　factors　that　deter皿ined　the　destiny　of　a　woInan’s　l亙fe
because　she　was　placed　in　a　certain　position　in　tlle　society
based　on　its　socio－econo皿ic　vahles．　　The　twin　effects　Qf　money
and　marriage　would　supPress　a　woman’s　choice　and　opPo．rtuni－
ties　that　皿ight　co皿e　her　way．
　　　　　　Pri皿arily，　money　means　power　to　buy；　to　get　some　goQds　by
exchanging　currency，　to　demonstrate　socio－economic　postion，　a【1d
to　extend　one’s　freedom　and　to　atしain　the　rare　privilege　Qf　liv－
ing　as　one　wishes．　　To　purchase　sQmething　is　an　universal　way　of
spending　morley．　　By　puエ’chasing　Luxuries，　1ike　paiatia夏　mansions，
great　works　Qf　arts，　antiques　alld　expensive　books，　one　can　show
his　economic　power　しo　others．　　Since　monetary　system　has　been
developed　and　widespread　in　the　society，　people　dQ　emphasize
爪Qney　and　an　ordinary　man　would　be　judged　by　his　fortune．　　Thus，
　it　is　evident　that　ecQnomic　condiしions　can　be　on6　0f　the　jmpor－
tant　factors　for　【皿arriage．
　　　　　Money　doesIゴt　only　give　a　man　prestige　and　luxuries　but
also　it　can　allow　a　man　more　cho主ces　in　his　life’s　pursuits
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without　being　bothered　by　the　matter　pf　money・　　1し　means　the
more　money　he　has，　しhe　more　chances　he　will　have．　　Ralph　be－
1i，。e、、h。、　p。。，le　can，h。。se。Q。e。PP。。，uni，i，、． E、。　meet　the
requirements　of　しheir　imagination”　（1）　if　they　are　rich，　so　he
．says　t°hi・f・th・r・n　the　matter・f　hi・i・h・・itance，“1・h・uld
like　しo　put　it　into　her　power　to　do　some　Qf　the　things　she
　〔工sabel〕　　wants．　　She　wants　to　see　the　world　for　instance．　　I
should　like　to　put　Inoney　in　her　purse”　（2）．　　In　his　mind，　he
dQesn’t　want　Isabel　to　get　married　only　fQr　economic　conditions
bef°「e　expe eienci・g　th・…1d　i・・h・way・h…h・d・・i・es・H・．
thinks　that　money　is　not　a　goal　of　life　but　a　means　to　avoid．，a
fruitless　marriage　and　to　acco皿Plish　each　individual’s　purpose
in　life・　　The　receiver　of　a　large　fortune，　Isabe1，　is　not　a　vul－
gar　凧oney噂worshiper　at　a11，　and　she　taiks　about　her　fortune　with
Ralph　as　f’　oliows：
　　　　　　　A　large　fortune　means　freedom，　and　I’m　afraid　of　that．
　　　　　　　1ゼs　such　a　fine　thing，　and　one　should　皿ake　such　a　good
　　　　　　　use　Qf　it．　　工f　one　should’t，　one　would　be　asha皿ed．　　And
　　　　　　　one皿ust　keep　thinkin琴；it’saconstant　effort．　1’mnot
　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　　　　su「e　lt　s　not　a　greater　hapPiness　to　be　powerless　（3）．
Isabe⊥　is　well　aware．that　a1Qng　with　an　inherited　fortune　comes
a　nulsance－－　the　burdensome　responsibility　that　‘‘such　a　fine
thing” @，　in　her　term，　is　t6　be　used　in　an　appropriate　way．　　Fur－
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しhermo【Le，　Isabel　begins　しo　intensify　しhe　illusion　about　the　pow　一一
er　of　money　and　resolves　to　put　iし　to　the　best　use　while　re－
specting　her　spirit　of　independence　at　the　sa田e　time．　Thus，　in
spite　of　what　hapPens，　Isabel　keeps　this　resolution　because　she
be．Lieves　her　forしune　will　help　her　in　discovering　the　world　and
becoming　a　knowledgeable　woman．
　　　　　Inheritance　often　changes　a　person’s　life　and　the　behavior
of　these　around　him，　especially　when　it　is　a　large　amount．　　The
attitude　it　engenders　reflects　its　recipient’s　ideas　of　Iロoney
and　of　life．　　　I　observe　three　types　of　aしtitude　in　the　story．
Firstly，　しhere　is　the　attitude　Qf　persons，　like　Mr．　Osmond　and
Mada皿e　Merie，　who　have　been　probably　overiy　conscious　of　money
for　a　Long　time．　They　are　so　Qbsessed　with　money　that　they　at一
しempt　し0　9．et　whatever　they　can　get，　taking　every　possib⊥e　Ineans．
H・・eve・・thgY　ha・e　c・・e　t・k…　しhe　fact　that・・ney　ha・p・…
but　it　a正so　has　正imitations．　　Mr．　Osmσnd　notices　that　it　is　im－
possible　for　him　to　purchase　nobility　with　money，　even　if　he　has
such　a　largG　amount　as　Lord　Warburton　does，　though　he　can’t　help
pursu．正ng　h．is　desire，　which　is，　with　邑adame　Merle’s　eager　illsis一
しence，　to　match　his　daughter　with　Lord　Warburton．　　He　goes　fur一
しher　by　pushing　工sabel　into　the　　‘‘picしure．”　．　　　Secondly，　there
is　the　attitude　of　persorls，　1ike　Isabel　and　Ralph，　who　have　nev一
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er　really　had　a　great　desire　for　money，　but　have　しhe　fortune　to
inherit　a　vast　sum．　　They　overextend　the　limitations　of　its　pow－
e「・thi”ki”g・f　it・・「e　th・・it・ught　t．・b・・Thi・田i・j・dg・en・
leads　them　into　sorrows　later　on．　　Un．beknownst　しo　Isabel，　such
a　large　fortune　creates　diff’erent　attitudes　in　the　people　around
her　as　with　Mada皿e　Merle’s　plan　of．marrying　her　to　Mr．　Osmond．
Isabel・　though　being　pe；Piexed　with　the　fortune　aし　first，　be－
lieves　that　she　can　get　eve【1　the　ultimate　liberation．　　Ralph
tries　to　persuade　his　father　to　divert　a　large　shar6　0f　his　in－
heritance　しo　Isabel，　as　much　as　70，000　pounds　because　he　be－
1ieves　this　inheritance　can　prevent　Isabel　from　a　meaning⊥ess
marrLage．　　Aし　firsし，　邑r．　Toubhett’s　attitude　was　ambivalent　to＿
ward　Ra⊥ph’s　suggestiorls　because　he　considered　Ra1．ph’s　plan
risky　and　disastrous　for　工sabe1．　　Ilowever，　as　a　father，　he　is
touched　by　Ralph’s　concern，　wilich　h∈h　interprets　as　an　expression
of　Ralph’s　love　for　Isabel，　a　love　that　will　never　be　requited
because　Qf　llis　life－threaterling　illness．　　For　Ralph，　whether　he
is　clearly　conscious　of　it　or　not，　money　becomes　a　皿eans　to
demonstrate　his　IQve　for　lsabel　aし　this　point．　　In　addition，
RaLph　expects　to　see　how　his　power　of　money　be　exercised　in　the
form　of　Isabe1’s　freedom．　　Isabel　inherits　bQしh　a　large　part　of
his　fortune　and　the　concept　of　mighしy　money．　　Thirdly，　there　is
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the　attitude　of　Lord　Warburton，　who　accepts　the　fact　that　he　is
a　man　of　wealth　and　thinks　it　wise、しo　make　the　best　use　of　it　in
order　to　lead　a　satisfying　life．　　Thus，　for　him，　money　is　noし　an
end　of　Iife　at　all．　　Through　rnarriage，　he　intends　to　give　Isabel
the　oPPortunity　Qf　bettering　her　conditiQn。　　After　lsabel　re－
fuses　his　proposal，　he　can’t　admit　that　she　doesn’t　wish　to
bette「h・・lif・thr・ugh　thi・mea・・…d・f　c・uF・e，　neith・・d・e・
everybody　e玉se．
　　　　　　　Isabel　chooses　しo　spend　her　money　on　Mr．Osmond．　　She　cor1＿
siders　that　getting　married　to　a　man　with　sophisticated　taste
but　with　no　wealth　is　the　best　way，　both　しo　皿ake　the　most　of　her
fortune　and　to　establish　her　Qwn　life　style．　　Irユ　effect，　she　at＿
しemptsし。　acquire　Mr・Os犯。nd’siife　as　weilas　her　pers。nal
freedom・　　工n　addition，　for　her，　the　act　of　choosing　her　husband
itseif　exhibits　her　credo　ぐ，f　liberation．　　Thus，　she　confesses　to
Ralph：
　　　　　　　　1’ve　only　one　ambitiQn　　－　to　be　free　to　follow　out　a
　　　　　　　　good　feelin9．．．．　Do　you　complain　of　Mr．　Osmond　because
　　　　　　　　he’s　noし　rich？　　　That’s　just　what　I　like　him　for．　　rve
　　　　　　　　fortunateiy　皿Qney　enough；　1’ve　never　felt　so　thankful
　　　　　　　　for　it　as　today（4）．
As　a　natural　consequence，　Isabel　and　卜1r．　Osmond　for皿　a　peculiar
relationship，　regarding　the　matter　of　money．　　For　Mr．　Osmond
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money　is　the　cost　of　皿aintaining　llis　artistic　tasしe．　　He　needs
the　money，　for　he　wishes　peoPle　to　perceive　him　as　artistic
and　so　he　wanしs　to　satisfy　such　a　reputation．　He　demands　that
Isabel　sacrifice　herself　to　his　desires　to　mold　her　because　he
be主ieves　what　belongs　to　him　is　an　expression　of　hi皿self．　　How－
ever，　it　is　evidenし　that　her　wealth　is　a　require皿ent　for　him　to
mainしain　his　life　style　and　appearances　to　the　public．　　There－
fore，　in　this　way，　Isabe1，　who　has　decided　to　live　freely，　with
great　independence　and　without　being　bothered　by　the　matter　of
money　or　any　other　socio－economic　position，　is　destined　to　limit
her　freedom　of　wi11，　ironically　by　the　power　of　money．
　　　　　　　The　relaしionship　between　them　is，　without　any　doubt，　that
of　a　married　couple．　　After　［sabel　rejected　しwo　proposals　by
Casper　Goodwood　and　Lord　Warburton，　she　decides　しo　marry　Mr．
Osmond　in　order　to　seek　the　world．　　However，　maritai　unhapPirless
follows．　　And　though　工sabel　tries　to　hide　such　m正sery，　those
who　love　her　can’し　help　but　sense　her　unhapPiness．　　It　breaks
Ralph’s　heart　to　see　her　in　such　a　miserable　state，　for　it　is
just　the　QpPosite　tQ　what　Isabel　has　e～くpected　of　being　married
to　雌r．　Os皿ond．
　　　　　　　One　will　think　しhat　the　meanings　of　a　皿arriage　which
functions　apPropriately　could　be　divided　into　three　categories；
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the　prQsperity　of　the　descendants，　shari．ng　of　hapPiness　and．
unhapPiness　in　！ife，　afld　sharing　of　fortune．　　Referring　to　them，
the　marriage　between　Mr．　Osmond　and　工sabel　is　mercenary　and
bleak．　　First工y，　the　steri】・ity　afしer　marriage　shows　their　hope－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
lessness．　　Beari皿g　a　child　can　be　a　symbo⊥　of　matrimonial　af－
fection．　However，　the　Qnly　baby　bQrn　to　ISabel　had　died．　　The
only　child　between　t．he皿，　Pansy，　was　born　as　a　result　of　the　im一
皿oral　conduct　of　Mr．　Osmond．　　SecondariIy，　Mr．　Osmond　has　no
intention　o　t’　sharing　happiness　and　unhappiness　with　his　wife．
What　he　wants　is　to　mGld　her　in　order　しo　keep　her　under　his
thumb．　　He　shows　disgust　toward　Isabers　free　conduct　out　of　his
con．trol．　　When　Ra⊥ph　is　abouし　to　die，　for　exa皿ple，　Mr．　Osmond
who　is　always　c（）nscious　of　his　reputation，　criしicises　工sabel
harshly　fQr　her　wish　しo　go　to．　cheer　hi皿　up　because　he　thinks
　
this　killd　of　behavior　is　not　apPropr’iate　fQr　his　wife，　しhus
diminishing　his　image　in　public．　　Keeping　company　with　her　old
friends　is　a　joyous　tiIne　for　her，　buし　he　tries　to　find　fault
，i・h・h。。．エ。　addi・i。n　t。　th，。，エ、ab。l　h。、　eag。函expec、，d、。
Learn　art　and　culture　in　Europe　fro皿l　her　husband，　but　she　finds
しhat　his　way　of　life　is　nothing　but　deceptive．　　Thirdly，　everl
though　｝lr．　Osmond　would　【10し　want　to　share　what　pouples　are　in－
cLined　tQ　do　such　as　しhe　joys　and　sorrows　of　a　married　life，
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Mr．　Osmond，　on　the　contrary，　is　willing　to　share　only　in
Isabers　inherited　wealth．　　In　order　to　save　an　unknown　art
c°11e窒煤求u・1・ab・⊥・t・…i・h・・t。・ffer　h・・f・rt・n・・th・t　i・her
belief，　will　bring　about　her　expectations　in　life，　in　this　case
purchasing　the　idealized　artis．tic　life．　　Without　knowing　what　it
should　be，　Isabel　indulges　in　the　illusion　of　the　power　of　mon－
ey，　in　other　words，　what　one　can　do　by　collsuMption，　and　conse－
quently　she　loses　her　proper　judg皿ent　on　it．　　On　しhe　other　hand，
Mr・　Osmond　doeslゴt　fulfill　Isabers．dream　of　a　perfecし　皿arried
life。　　Instead，　he　is　crafty　enough　to　take　advantage　Qf　any
chance　of　using　her　fortune　to　satisfy　himself，　knowing　Isabel’s
lnnocence　of　the　reality　of　money．　　Therefore，　being　far　from
sharing　the　ups　and　downs　of　life，　their　Inarried　life　have　been
unceasin91y　tumu1しous。．
　　　　　　　The　rea王izaしion　of　che　marria言・e　between　Mr．　Osmond　and
Isabel　has　been　primarily　the　result　of　Ralph’s　generosity　in
having　a　large　part　of　his　inheritance　from　his　father　be
given　to　lsabel．　　However，　such　a　realization　has　been　fur－
thered　by　ll【adame　Merle’s　conspiracy　that　Mr．　Osmond’s　poverty
be　marri・d　t・1・ab・1’・w・alth．1・・h。・t，　M・d・iii・Merle　att，。pt、
tQ　trap　Isabel　for　money．　　However，　Isabel　admires　Mada【ne　卍【erle
as　　‘‘she　apPeared　to　have　in　her　experience’a　touchstone　for
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everything” @（5）　and　can’し　see　throし【gh　her　character，　especially
her　desire　for　money．　　Madame　Merle　can’t　be　faulted　for　this
since　such　blindness　exists　within　Isabel　herself．　　She　is　ob－
sessed　with　the　idea　that　a　wo1nan　should　choose　her　spouse　at
h・・wi11・f。；・xp・・di・g　her　f・eed・m　and・・t・bli・hi・g　h・・id・・ti－
ty．　　Besides，　she　has　wanted　to　involve　herself　in　an　artistic
and　sophisticated　life　style　and　here　she　finds　Mr．　Osmond．
However，　nobody　but　Ma（iame　Merle　has　agreed　to　their　marriage，
thinking　about　Isabe1．　　Ralph’s　com皿ents　on　Mr．　Os皿ond・　　　‘‘I
think　he’s　narrow，　selfish．　　He　takes　himself　so　seriously”　ぐ6）
and　　‘‘He’s　the　incarrlation　of　taste”　（7）　一．　can　afford　examples
of’ @his　slurred　reputatiQn．　　1し　is　commonly　considered　l二hat　Lord
Warburton　is　Qne　of　the　mosし　ideal　persons　to　get　married　しo　and
Ralph　says　as　foilows：
　　　　　Warburton’s　such　a　thorough　good　sort；　a　man，　工　consider
　　　　　he　has　hardly　a　fault．　　And　then，　he’s　what　they　cali
　　　　　here　no　end　of　a　swel1．　　He　has　immense　possessions，　and
　　　　　his　wife　would　be　thought　a　superior　being（8）．
　　　　Contrary　to　publi．c　opinion，　Isabel　has　阻ade　up　her　mind　to
ma「「y　M「・°sm°nd・Sh秩@kn°”s　clea「ly　th・t　t・bec…a・if・．・f
Lord　Warburton　皿eans　gaining　far－flung　fa【ロe　in　Lockleigh　and
possessing　an　a皿ple　fortune．　　　At　the　sa皿e　thne，　she　can　｝ive　as
a　皿ember　of　the　upPer－class　in　the　old　world，　which　she　has　been
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interested　in　and　drea皿ing　of　for　a　long　time．　　However，　ac－
cordin琴　to　her　philosophy　Qf　life，　especially　her　view　of　mar一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
riage，　she　has　never　wished　tQ　entrust　her　life　to　others。　　She
claims　as　follows：
　　　　　　　　I　don’t　see　what　harm　there　is　in　my　wishing　not　to　tie
　　　　　　　myself．　　王　don’t　want　to　begin　life．by　marrying．　　There
　　　　　　　are　other　しhings　a　wo皿an　can　do（9）．
For　Isabe1，　皿arriage　is　not　the　proverbial　pot　of　gold　at　the
elld　of　the　rainbow　but　thaし　mundanity　of．　married　life　should　be
a　way　of　self－realization．　　On　attempting　an　analysi．s　of　the
reasons　for　her　marriage　wlth　哲r．　Osmond，　it　is　obvious　that　しhe
influences　frorll　her　cultura正　background　apPear．　．　By　the　influ－
ence　of　E）uritanism，　一一moraiity”　and　　‘‘sour’　　are　しhe　two　major
factQrs　fQr　her　ln　deciding，　which　means　that　she　should　always
be　self－exami・i・g　h・・aしtiし・de　and　t・never　f・・9・t　d・i・g　9・・d
deeds．　　　For　exa1nple，　one　can　perceive　the　influence　of　it　in
this　passage　in　the　nove1：
　　　　　　　　　・・．she　often　checked　herself　with　the　thought　of　the
　　　　　　　　　thousands　of　peoPle　who　were　Iess　hapPy　than　herself
　　　　　　　　　　－　a　thought　which　fQr　the　roo皿ent　made　her　fine，　full
　　　　　　　　　c．onsciousness　apPear　a　kind　Qf　i囮modesty（10）．
She　can’t　forgive　herself　if　there　is　any　sign　of　misconduct　or
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、IQssi。g。，er．　M。，e』 B，e，．　the　f。。e　a。d　。eal，h，、h。、、h，。。uld
gain　by　a　marriage　with　Lord　Warburton，　are　desirabie’and　valu－
。b1，　tQ　a，。，i、an。nl，。hen，hey　are，esul、、。f　d。i。9　、’
B。d。，d
being　diligent．
　　　　　　　Isabel　has　been　attracted　by　an　vnknown　art　collector，
Mr．　Osmond，　because　she　has　thought　he　has　had　high　sensibility
しo　see　the　world，　probably　too　much，　enough　to　P⊥an　his　life　as
　‘‘To　resign　皿yself．　　To　be　cQntent　with　little”　（11）．　　Her　first
i皿pression　of　him　is　as　fQ1iows：
　　　　　　　　　His　sensibility　had　governed　him　　－－　possibly　governed
　　　　　　　　　him　too　much；　iし　had　made　him　impatient　of　vulgar
　　　　　　　　　troubles　and　had　ied　hlm　to　Live　by　himself，　in　a
　　　　　　　　　sorted，　sifted，　arranged　world，　thinking　about　arし　and
　　　　　　　　　beauty　and　history．．．slich　shyness　a5　his　　－－　　the　shy－
　　　　　　　　　ness　of　しhe　tickiish　Rerves　and　fine　perceptions　　・一一一
　　　　　　　　　was　perfect1y　co　F・　slstent　wiしh　the　best　breedin9　（ユ2）・
The　fact　しhat　to　工sabel，　Mr．　Osmond　doesn’t　seem　to　be　at　a丘I
interested　in　money，　but　has　interest　only　in　the　beauしy　of　art
impresses　工sabe上　as　great．　　To　Isabe1，　such　simple　desires　in
iife　are　almost　like　Utopia．　　Besides，　工sabel　is　fascinated　with
M「・Osm°nd’sview°f　n°t　wantingし゜’bei°ng　t°any　syste皿一 @．the
・y・t・・th・t　l・ab・l　t・。・i・h・・t・escap・・as　sh・h・・c・m・ち・E・一
・。P・i・h・P・・f・・capi・gf・・mthe「e・t・ai・ed　lif・．i・N・w　E・g－
land．
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　　　　　　　Aし　the　same　time，　Isabel　wishes　to　disしance　herself・from
CasPer　Goodwood，　tQo．　　　Later，　he　follows　after　工sabel　all　the
way　to　England　onLy　because　he　likes　her　very　much．　．　However，
she　feels　unpleasant　being　wiしh　him　because　his　presence　reminds
he「Qf　h…e・t・ai・・d　d・y・i・Alb・・y・H・i・th・・ght・£・・th・
right　man　to　get　married　to，　for　he　carries　on　business　success－
fully　in　Massachusetts　with　the　firm　backgound　in　terms　of　mQney
and　other　conditions　for　marriage　that　nine　of　ten　wo皿en　possi－
bly　expect　as　follows：
　　　　　　　　　He　was　the　son　of　a　proprietor　Qf　wcll－know　cotton－
　　　　　　　　mills．．．Casper　aし　present　正nanaged　しhe　works，　and　with
　　　　　　　　　a　judgement　and　a　te皿per．．．had　received　the　better　part
　　　　　　　　　of　his　educatioII　at　Harvard　College．．．discovered　hil臓一
　　　　　　　　　seif　a　sharp　eye　fo【・　the　mystery　of　mechallics，　and
　　　　　　　　　had　invented　an　i皿provement　in　the　cotton－spinning
　　　　　　　　　process　which　was　now　large正y　used　and　was　known　by　his
　　　　　　　　　name（13）．
However，　Isabel　has　no　inしention　of　accepting　his　proposal　be－
cause　she　is　afraid　that　he　will　supPress　her，　although　she
feels　certail1　that　he　loves　and　wi上1　10ve　her　very　much．　　In　a
marriage　with　Casper　GoQdwood　or　Lord　Warburtori，　she　dQes〔1’t　ex－
pect　freedom　of　her　will，　which　she　has　been　and　will　be　e皿pha－
sizing　in　her　life．　　Although　it　seems　to　be　contradictory　tQ
the　atmosphere　of　the　place　where　she　has　been　raised，　she
wishes　to　enjoy　liberty　to　the　full　as　a　true　American．　　This
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－．36一
trait　of　hers　is　evide！iced　in　her　letter　of　den三a⊥　しo　the　pro－
posal　Qf　Lord　Warburton：
　　　　　　　　We　see　our　lives　froπ聖　our　own　point　of　view；　that　is
　　　　　　　　　the　privilege　of　the　weakest　and　humblest　Qf　us；　and　I
　　　　　　　　shall　never　be　able　to　see　mine　in　the　manner　you　pro－
　　　　　　　　　posed（14）．
　　　　　　　However，　it　is　almost　a　しruis凪　to　say　that　Isabers　ex－
pectations　don’七　corne　to　the　surface　well　after　the　marriage　and
th，　P6。e。。f。。。，y　d。e、n・t。。。k、uccessf。llyし。、ec。。e　t，。e　h。p－
piness　between　her　and　Mr．　Osmond　if　one　reads　this　novel　till
the　end．　　Her　impressiorl　of　しheir　house，　　‘‘．．．the　incredulous
terror　with　which　she　had　ta．ken　the　measure　of　her　dwelling．
Be　t．ween　むhose　four　walls．．．they　were　to　surround　her　for　the
rest　Qf　her　life．　　工t　was　the　house　of　darkness，　しhe　house　of
d。。bness，　th，　h。、se。ib、uff。cat1。n・（15）is　sug9。、tive。fしh，
bleakness　of　their　married　life・　　．After　al1・　she　comes　to　notice
where　she　has　been　forced　to　belong　to　in　fact，　she　has　been
forced　tQ　be　puし　in　the　cage　of　Mr．　Os皿ond’s　belQved　convention・－
ality．　　工Il　criticizing　工sabel　about　her　‘‘too　many　ideas　and　that
she　must　get　rid　of　them”　（16），　he　intends　to　皿old　Isabel．　　Mr．
Osmond　interprets　IsabeVs　opinion　as　offensive　to　hl．m　and　しhat
he　would　prefer　her　to　‘‘have　nothing　of　her　own　but　her　pretty・
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　　　　　　　’
apPearance” @（17）．　　Before　marriage，　she　had　misjudged　her　future
husband　and，　at　the　same　ti皿e，　her　future　as．she　had　thought，．
　“工t　was　in　aLl　this　she　had　found　her　occasion，　　She　would
launch　his　boat　for　hi皿；　she　would　be　his　providence；　it　would
be　a　good　thing　to　love　him”　（18）．　　On　the　contrary，　gradually，
she　has　to　break　the　illusion　しhat　she　has　of　Mr．　Osmond　as　well
as　of　the　power　of　mone．y・　　She　is　ob⊥iged　しo　pretend　to　have
allegiance　to　him　as　a　doll　in　front　of　him，　though．unexpectedly
being　far　from　her　liberation．
　　　　　　　This　is　how　the　path　of　Isabel’s　life　goes　on．　　Though　it
looks　miserable　and　abandoned，　she　doesn’t　blame　her　destiny　for
her　failure　in　lif’e，　that　is　to　say，　she　doesn’t　consider　lier－
self　a　vicしiln　aし　a！1。　　After　all　Qf　the　tricks　have　been　pLayed
on　her　by　destiny，　she　realizes　that　the　very　action．　of　choosing
her　direction　of　life　by　herseif　is　the　ultimate　liberation．
Thu…h・・a・t・t・have・h・・e・p。・・ibility　f。・th・・e・・1t・・f
her　choices，　even　if　iし　iQoks　full　of　trials　and　tribulations．
The　evidence　of　it　is　her　refusal　of　Casper　Goodwood’s　offer　of
supPort　at　the　very　end　Qf　the　story．　　No　matter　how　unsatis－
factory　she　feels　about　herself，　if、it　is　her　choice，　it　is　her
responsibiliしy　and　in　her　power　to　be　either　hapPy　or　unhapPy．
Divorce　is　an　easy　way，　however，　consequentty，　it　can　be　a　sign
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－38一
of　her　defeat　againsし　her　destiny．　　She　admits　that　her　infinite
desire　for　life　ahead　of　her　has　been　an　iilusion，　due　しQ　Iack－
ing　of　consideratiQn，　and　she　used　to　have　しhe　intention　of　es－
caping　fro皿　the　burden　of　her　fortune．　　Thus，　in　other　words，
she　awakes　f「°皿ad「ea 吹@since・h・h・・been“puni・hed（19）”・・d
has　been　beaten　by　conventionality，　for　She　has　wanted　to　Iook
at　life　for　herself．
　　　　　　　One　can　read　an　awakening　pattern　of　Isabel　because，
without　mending　her　philosophy　of　life　all　through　the　novel，
，h，　h。、　g，。19。、pi，ituaily；th。t　i，、h，　h。、n・t、。ccu。b，dし。　th。
power　of　money．　　Or　rather，　I　would　say，　there　is　a　structure　of
exchange，　a　structure　in　which　a　character　sacrifices　so田ething
ln　or（1er　しo　aしtaln　something　higher，　which　will　eventually　leads
し。、pi，i・、al　g，。。th．　A、　f。，1、ab。1，、h。，ac，ifice，　h，卦i、h。，i－
tance　and　expectaしiolls　Qf　iife，　but　in　reしurn　she　becomes　very
moral　and．　has　true　love　for　Ralph　after　al1．　　She　can　get　what
is　really　impor’tant　to　her　and　also　ln　this　sense，　she　is　not　a
victim　of　しhe　power　of　money　and　her　marriage　acco皿panied　with
it．　　Instead，　establishing　her　ultimate　independence　is　greatly
owing　to　the　power　of　皿oney．　　Therefore，　Raiph　is　noし　entire．ly’
responsible　for　a11　0f　the　incidents　fa正len　to　工sabei　and　not　a
victi皿　Qf　theIn，　either．　　He　feels　his　responsibility　for．　his　di一
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verting　a　large　portion　of　his　fortune　しo　工sabe，t，　as　he　says　to
her　　‘‘I　believe　I　ruined　you”　（20）　when　he　is　about　to　die．
Moreover，　he　recognizes　his　true　love，　an　eternal　love　at　the
risk　of　his　life　because　Isabe1，　who　acts　as　a　gQddess　of　liber－
ty　for　his　joys，　is』just　what　he　lives　for．　　In　short，　he　sac－
rifices　his　life　and　his　wealth　as　a　de皿onstration　of　his　⊥ove
and　dedication　to　Isabel，　ever　after　his　death．　　The　great　prov－
e「b・“lt　is皿゜「e　blessed　t°give　than　t・receive”…ld・’・h・・r
been　better　exemplified　than　it　is　in　this　story．　　On　the　other
hand，　Mr．　Os皿ond，　who　sacrifices　nothin9，　can　attain　nothing，
for　he　loses　工sabe1’s，　Pansy’s，　alld　Mada皿e　Merle’s　benev・01ence
and　confidence　in　him，　and　then　he　ha＄　no　growth．　　工n　しhe　begin－
ning　of　the　story，　he　apPears　as　a　lonely　and　hypocritical　man，
who　has　not　been　given　a　chance　tg　（ぬange　this　posture　before．
Later，　工sabel　provides　several　oPPotunities　for　him　to　change，
but　tragically　he　refuses　to　do　so．
　　　　　　　It　isn’t　known　to　the　readers　what　hapPens　to　Isabel
after　she　leaves　Casper　Goodwood，　who　offers　her　a　means　of
　‘‘escape”　　at　the　very　end　of　the　story．　　Nevertheless，　one　can
lmaglne　that　she　will　stick　to　her　lofty　aspirations，　perhaps
will　journey　with　Mr．　Osmond　to　the　end　　－　　surely　she　wiIl
make　efforts　once　more　to　carry　the　burden　Qf　responsibility
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－40一
for　her　inherited　fQrtune，　accepting　it　as　her　destiny．
　　　　　　Isabel　chooses　Mr．　OsmQnd　after　experiencing　such　しrage－
dies　and　the　enslave皿ent　in　the　marriage　with　hi皿．　　When　she　was
single，　she　had　a　lot　of　dreams　ahead　of　her　and　didn’t　care
what　society　thought　of　her　actions，　satisfying　her　freedo皿　of
ch°icr・At　the　end・again・・he　i・・ff・・ed・・h・・ce　t。・1t・・her
　‘‘evi1　”　choice　by　going　with　Casper　GQodwood，　but　it　is　obvi－
ous　that　she　refuses　his　’proposa1．　　One　can　ask　if　Mr。　Os皿ond
succeeds　in　皿01ding　Isabel　intQ　so皿eone　who　worries　about　what
other　people　think　and　if　Isabel　beco田es　concerned　about　her
i皿age，　that　peoPle　will　think　she　is　a　failure　if　she　d．ivorces
him．　　　In　fact，　she　chose　Mr．　Osmond　at　first，　and　she　decides
to　follow　hi皿　aし　the　end　of　the　story．　　It　is　apParent　that　she
h。、ni、。ha。g。いh。，et。i。、　h。。　f。eed。m，皿aki。g　h，。。。。　。h。ices
and　not　allowing　hersei、f　be　dictated．　　Though　her　two　choices
are　the　sa皿e　person，　there　is　a　remarkable　difference　under　the
veneer．，　that　is　she　receives　しhe　fruit　of　the　experiences　that
皿akes　her』a　know・1edgeable　wo皿an　as　she　has　drea皿ed．　　It　means
that　even　if　her　initia⊥　choice　has　been　a　misjudg皿ent　due　tQ
her　ignQrallce，　as　she　recognizes，　she　chooses　the　same　person
once　again，　as　true　judgment　at　her　own　wil1．　　In　this　sense，
conしrary　to　how　restrai”ed　she　has　seemed　to　be　by　her　fortune，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－41一
she　becomes　absoluしely　free　and　is　able　to　keep　her　spiriし　of
independence　all　through　her　life，　しo　しhc　nlost　degree　of　all　of
しhe　characters　in　the　sしory．
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